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THE GULF ENVIRONMENT:
WILL EDUCATION HELP TO PROTECT IT?
CARLOS NAGEL °

Throughout the world there is growing recognition that everincreasing numbers of people make demands that will bankrupt the
finite environment of our planet; this awareness has stimulated
greater efforts toward solution of the problems posed by the pressures
of growth. The subject of environmental protection is so vast and
unprecedented in its complexity that many "solutions" are required.
Thus, governmental agencies and private groups of every description
have sprung up throughout the world to cope with the contemporary
dilemma of a ceaseless growth that erodes finite resources of our
planet.
Some indication of the concern is that in the United States and
Canada alone there are more than 900 organizations and agencies
that focus on conservation and the environment. Among the efforts to
cope with environmental concerns educational activities rank high. In
the past decade or so education programs have proliferated, particularly within technological nations. Many successful programs exist
which are designed to educate young people and inform them of
important facts about the environment; the expectation is that this
process will assist by providing increased options in the decisions they
will make as adults. The educational process is admittedly a
long-range approach to the problem of conservation; however, there
is a basic tenet which is common to environmental educational efforts
for young people, namely: It is more effective to teach young people
to respect the fragile relationship they have with their environment
than to attempt a change in adult attitudes.
Given the pressing nature of the environmental changes now
underway, attempts to educate young people might appear destined
to be submerged with all else in the massive wave of contamination,
food shortages, overpopulation and mass psychosis. It might even be
considered that the human race is a failed experiment of nature and in
the crepuscular period of its brief flowering. After all we are, as
humans, a recent arrival on the biological scene. If one studies the
indications there is sufficient reason to be extremely pessimistic about
our survival as a species. However, man's imagination has always
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provided hope. From the hope that we will endure as a species comes
the faith that motivates those concerned with these matters to persist
in the struggle. It is the same faith that induces educators to work
with young people and provide them with some of the basic
instruments that they will need to solve problems as they assume their
adult responsibilities. The role of the teacher of environmental
subjects becomes more and more important as the disruption of our
ecosystem expands and the damaging effects accelerate. What
knowledge do we provide for the young? We cannot give them
ready-made solutions, since they themselves are the ones who will be
inventing them: we can, however, provide them with an awareness of
the interdependence of all living things on our planet and the role
that human beings fulfill as another among many animals and, despite
the extraordinary qualities attributed to them, the only species which
fouls its own nest and maliciously attacks its own kind.
Among the more successful attempts to fulfill the task of demonstrating the relationships that exist among living plants, animals, and
the environment is the Arizona-Sonora Desert Museum, which for
more than two decades has performed a unique educational function,
combining education, recreation, conservation and research. Each
year more than 400,000 visitors learn about the environment of a very
special region of the world-the Sonoran desert-that encompasses
parts of five states in two countries and transcends the political
boundaries imposed on it. An additional public of 30,000 school
children from the primary grades is involved in organized programs
administered by the Museum's Education Department. Museum
programs strive to develop an awareness of the desert's unique nature;
it also emphasizes the responsibility that each person has for the
environment he shares with other life forms. The museum has always
wished to reach all of the inhabitants of this region with programs
reflecting that ideal and has since its founding in 1952 always flown
the flag of Mexico beside the United States flag and displayed the
heraldic symbol of Sonora beside the flag of Arizona, reflecting in that
way the international character of the Sonoran Desert.
Until recently, differences of language, culture and national policy
have prevented the museum from fully exercising the desire of the
founders to reach all the inhabitants of the Sonoran desert. However,
beginning in 1974, a major effort was initiated by the museum to
fulfill its educational role throughout the Sonoran desert. The newly
established Mexico unit of the museum began to explore cooperative
education programs with individuals and organizations in Mexico. A
strong interest was found in Mexico in scattered areas-in Chiapas,
the Instituto de Historia Natural; in Mexico City, the Direccion
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General de Fauna Silvestre, Bioconservacion, A.C. and others. In
Sonora, a strong interest in natural history among certain residents,
concern with the environment of the Gulf, and the educational reform
which produced remarkable primary school texts, are the most
dramatic examples. At national levels the constitution of Mexico
provides a basic national philosophy of conservation which is backed
by laws that mandate environmental education. The recent founding
of the National Academy of Ecologic Law is a dramatic accomplishment.
Education is a key factor in the development of any nation. The
demographic growth of our planet is alarming when compared with
the ability of the planet to provide the food and other natural
resources necessary to supply a geometrically increasing population;
it appears that education must play a major role in the solution of
these problems. Adults have educational responsibilities toward the
young people who will inherit the consequences of their indifference.
It is most likely that our offspring will face a much more difficult
world with less of everything for everyone. The devotion and concern
for the young that is so evident within the Mexican family is one of
the strengths of the nation, and one could speculate that conceivably,
increasing awareness by adults of the serious problems that the next
generation will inherit could increase concern with environmental
education for the school population. The educational system in
Mexico is providing environmental concepts for young people that
are far ahead of what most adults know; perhaps the process to
prepare young people is already taking place in subtle ways. With the
emphasis which Mexico places on education (9.59 percent of the
national budget is devoted to elementary and secondary public
education) and the concern increasingly manifested by governmental
agencies and individuals in Mexico about environmental problems it
seems possible that changes could occur to stem the rate of
destruction of the environment, most particularly within the fragile
arid areas of Mexico which include the Sonoran region.
The question which remains is whether the young people of today
will be able to apply their knowledge as adults in specific areas before
irreversible damage is done. In reply to the question: Will education
help protect the Gulf? Education can exert a powerful influence in
changing attitudes. There is evidence that education programs in
Mexico are changing the ways in which young people view the world.
This could assist in the protection of the important natural resources
such as the Gulf; nevertheless, it is unlikely, for now, that the prospect
of long-range benefits will stem short term exploitation. That this
should be so is not surprising; universally humans are impatient, and
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the maxim "Do not leave for tomorrow what can be done today" is
applied equally to destructive activities as well as to constructive
endeavours.
TRADUCCION
Mundialmente existe un reconocimiento, el cual crece ahio con afio:
que el incremento demogrtfico estai conduciendo a la quiebra del
limitado ecosistema de nuestro planeta. Este percate estimula mayores esfuerzos para soluci6n de los apremiantes problemas creados
por el crecimiento mundial. El tema de protecci6n ambiental es tan
enorme y sin precedentes en el mundo y en lo complejo de su
naturaleza, que se requieren muchas "soluciones." Por esto, se han
actualizado agencias Gubernamentales y grupos privados en muchas
regiones del mundo para mejorar los dilemas contemporineaos del
incesante crecimiento exponencial que amenaza los limitados
recursos de nuestro planeta.
Los indicios de esta dominante inquietud se encuentran en el dato
de que s6lamente en los Estados Unidos y Canada existen mAs de 900
organizaciones y agencias especializadas en programas de conservaci6n y el medio ambiente. Las actividades educativas se encuentran
incluidas entre los esfuerzos mis importantes para responder a las
inquietudes acerca del medio ambiente. La iiltima decada ha sido
testigo de una multiplicaci6n de programas educativos, particularmente en las naciones tecnol6gicas. Muchos programas existen que,
con gran 6xito, educan a los j6venes y les proporcionan importantes
datos acerca del ambiente; )a expectativa es que el proceso educativo
asistiri en suministrar un aumento en opciones para decisiones que los
j6venes confrontarin como adultos en un futuro cercano. El proceso
educativo es admitidamente un planteamiento a largo plazo hacia el
problema de la conservaci6n; sin embargo, existe una doctrina b&asica
que une los esfuerzos educativos orientados a los j6venes, a saber: es
mis facil ensefiar a los j6venes c6mo respetar su medio ambiente, que
intentar un cambio en las actitudes de los adultos. Dado el apremiante car&icter de los cambios ambientales que actualmente ocurren,
el intento de educar a los j6venes podria considerarse destinado a ser
arrasado con todo lo demis en una enorme ola de contaminaci6n,
escasez de nutritivos, sobrepoblaci6n y sicosis masiva. Se podria
reflexionar que quiza's la raza humana es un experimento fracasado de
la naturaleza y en el crep'sculo de su breve florecimiento. Despuds de
todo, somos, como humanos, unos recidn llegados como especie
biol6gica; de ponerse uno a estudiar los indicios de la supervivencia,
hay suficientes razones para adoptar una actitud pesimista hacia
nuestra continuada existencia como especie. No obstante, de la
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imaginaci6n humana surge la esperanza perenne. De la esperanza de
que el hombre perdure como especie, emana la fM que motiva la lucha
de todos aquellos con intereses pertinentes a nuestro tema. Esta
misma fM incita al maestro en su obra de suministrar a los j6venes los
conocimientos bisicos que necesitarin al asumir sus responsabilidades
como adultos.
El papel que desempefia el maestro de temas ambientales al
enseilar la relaci6n entre los seres vivos y su mundo adquire, dia a dia,
mis importancia. A medida que expanden los desgarres de nuestro
ecosistema y el deterioro acelera ma's y mis, qu6 conocimientos
suministraremos a los j6venes? Es imposible proveerlos con soluciones
ya elaboradas, ya que son ellos mismos los que tendran que
inventarlas; no obstante, podemos concientizarlos acerca de la
interdependencia de todos los organismos que viven y comparten este
planeta; asimismo, podemos sefialar el papel que cumple el ser
humano como otro entre muchos animales y, an con los extraordinarios atributos que se asignan, la tinica especie que enmugrece su
propio nido y maliciosamente ataca a su misma especie.
Existe, entre muchos otros logros en el campo de la educaci6n, una
instituci6n que ha establecido un mtodo singular en la ensefianaza de
las relaciones que existen entre los organismos vivientes y su medio.
Hace casi 25 afhos se fund6 el Arizona-Sonora Desert Museum donde
se combinan con gran 6xito funciones educativas, recreativas, de
conservaci6n e investigaci6n. Anualmente m.s de 400,000 personas se
compenetran con una regi6n muy especial en el mundo-El Desierto
Sonorense-que abarca porciones de cinco estados de dos naciones y
que trasciende los limites politicos que se le han impuesto; afiadiendo
a la cifra anterior 30,000 estudiantes de escuelas primarias en
programas organizados por el Departamento de Educaci6n del
Museo. Los programas del Museo pugnan por concientizar al visitante
acerca del caricter singular de la regi6n des6rtica; asimismo, recalcan
las responsabilidades que cada persona tiene al compartir su medio
ambiente con otras formas de vida. El Museo siempre ha intentado
incluir la totalidad de los habitantes de esta regi6n en los programas
que patentizan estos ideales educativos, y desde su establecimiento,
en 1952, siempre ha tenido enarbolada la bandera de Mexico junto
con la de los Estados Unidos y desplegado el simbolo her~ldico del
Estado de Sonora junto a la bandera de Arizona, brindaindo asi
testimonio al caricter internacional del Desierto Sonorense.
Hasta hace poco, diferencias de idioma, cultura y politica nacional
habian impedido al Museo cumplir con los deseos de sus fundadores
de ofrecer los programas del Museo a todos los habitantes del Desierto
Sonorense. En 1974 se inici6 un esfuerzo mayor por cumplir con la
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responsabilidad educativa en toda la regi6n del Desierto Sonorense.
Por conducto de la Rama Mexico del Museo se comenz6 a explorar los
medios de actualizar programas cooperativos de educaci6n que
involucraran individuos y organizaciones en M6xico. Se descubri6 en
dispersas areas de M6xico un fuerte inter6s-en Chiapas, el Instituto
de Historia Natural, en la Capital, la Direcci6n General de Fauna
Silvestre, Bioconservaci6n y otros. En Sonora, un inter6s muy fuerte
en historia natural de parte de ciudadanos, la preocupaci6n por el
medio ambiente del Golfo de California y el interns de las autoridades
educativas del Estado, son los ejemplos principales. A nivel nacional,
la Constituci6n de M6xico establece la filosofia nacional de conservaci6n respaldada por leyes que establecen un mandato para la
educaci6n ambiental. Un notable resultado de esta legislaci6n y la
reforma educativa son los extraordinarios textos escolares de primaria,
particularmente los de Ciencias Naturales. Otro dramitico acontecimiento es la reciente creaci6n de la Academia Mexicana de Derecho
Ecol6gico.
La educaci6n es un factor clave en el desarrollo de cualquier
naci6n. El aumento demogrifico de nuestro planeta es alarmante si se
compara con la habilidad del mismo para proveer los nutrientes y
otros recursos necesarios para abastecer una poblaci6n que aumenta
en proporciones geom6tricas; El proceso educativo debe desempefiar
un papel importante en la soluci6n de estos problemas y los adultos
enfrentarin una responsabilidad educativa con los j6venes que
heredarin las consecuencias de su indiferencia. Sin duda, nuestros
hijos confrontarfn un mundo mucho mis ispero con menos de todo
para todos. La devoci6n y afecto que la familia Mexicana demuestra a
la juventud es una de las fuerzas de la naci6n y se podria meditar que,
quizis, una concientizaci6n de adultos acerca de los serios problemas
que confrontarin las pr6ximas generaciones, podrfa resultar en un
mayor apoyo para la educaci6n ambiental de la poblacion estudiantil.
El sistema educativo en M6xico ofrece conceptos ambientales para los
j6venes que estfn mis avanzados que los conocimientos de la mayor
parte de los adultos; quizis el proceso de preparaci6n de los j6venes
ya ocurre en forma sutil. El enfasis en la educaci6n a nivel nacional en
M6xico (casi 10 por ciento del presupuesto nacional es dedicado a la
educaci6n primaria y secundaria) y la inquietud manifestada por
dependencias Gubernamentales y ciudadanos particulares de Mxico
en los temas del ambiente, crea la posibilidad de cambios radicales
que pudieran reducir el aceleramiento de la destrucci6n del ambiente, muy particularmente el de las frigiles zonas Aridas, como la
regi6n del Desierto Sonorense.
Necesariamente nos preguntamos: Podrin los j6venes de hoy

July 19761

GULF ENVIRONMENT

513

aplicar sus conocimientos al asumir sus responsabilidades como
adultos antes de que los dafios al ambiente sean irreparables? El titulo
de esta ponencia es en forma de otra pregunta. ePodri la educaci6n
proteger al Golfo de California? La respuesta causa en mi ambivalencia: creo sin duda, que la educaci6n puede ejercer una poderosa
influencia en el cambio de actitudes. Hay evidencia de que el proceso
educativo en M6xico esti activamente modificando en los j6venes la
manera de ver el mundo. Esto podria asistir en la protecci6n de
importantes recursos naturales, tales como los del Mar Bermejo; a
pesar de eso, es dudoso que por ahora, la perspectiva de beneficios a
largo plazo detengan la explotaci6n actual. Esto no deberia de
sorprendernos: universalmente los seres humanos impacientes por no
dejar para mafiana lo que se pueda hacer hoy, aplican este proverbio
tanto a sus actividades destructivas, como a las constructivas.

